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In 2013, a research unit of Ministry of Health, Labor and 
Welfare announced that more than 4.62 million are 
dementia and around 4 million are MCI (Mild Cognitive 
Impairment), extremely exceeding expectation. On the 
other hand, households which have elderly counted 42% in 
2010 in Japan. The cabinet estimated 1.3 million men and 
3.5 million women of over 65 live alone. 
One of the fears of aging people is to be a dementia. People 
must move to institute when the stage of dementia goes 
deep. The dementia like an Alzheimer’s disease become 
worth in several years, after intermediate stage so called 
MCI. In this intermediate stage, if some kind of problems 
happens, family member tend to take his/her independent 
activities. This makes dementia worth. 
The authors interviewed 91 elderly who live alone to find 
what kind of everyday technology are still used or quite 
using. Finally we found seven items of knowledge to design 
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1. 研究の背景と目的 
 我が国における認知症者の数は 2012年には約 300万人








































































































（MMSE: Mini Mental State Test）〔註 1〕、高齢者鬱尺度
（GDS: Geriatric Depression Scale）〔註 2〕、および社会


















 訪問調査は 2010年度から 2012年度の 3年間で 92例に
対して実施したが、内 1例は基本情報が入手できなかった
ため、91例を有効なデータとした。91例の内訳は、男性




群  性  N 年齢  MMSE GDS FAI 
全
体  
 91 79.8±6.6 24.6 4.0 25.5 
M 21 78.7±6.2 26.4 2.1 29.0 
F 70 80.0±6.7 24.4 4.6 24.4 
健
常  
 57 80.0±6.3 26.8 3.7 26.8 
M 18 77.8±6.1 27.3 1.7 31.9 




 30 79.8±5.6 20.4 4.3 19.1 
M 3 84.0±4.0 21.3 5.0 11.7 
F 27 79.4±5.7 20.3 4.3 20.0 
MCI F 4 81.5±4.4 25.3 6.5 27.0 
 




















































図 2 使用歴の高い家電製品等上位 20位（認知症） 
 
認知症者と MCI が使用に困難を感じている家電製品等


























































































































































図 6 電子レンジの上に乗せた電子レンジモニタ 
 
 図 7に電子レンジモニタの構成を、図 8に制御のフロー
チャートを示す。このコントローラにはルネサスエレクト
ロニクス〔註 5〕製の R8C/29を DIP20〔註 6〕ピンのボード上
に搭載したサンハヤト社製マイコンボード MB-R8C29 を
採用した 16)17)18)19)。音声録音再生装置はマイクロテクニ




































































































































































































































































































表 2 マイクロ・コントローラ 
型式  MB-R8C29 ATmega328P 
メーカー  サンハヤト  ATMEL 







Clock 20Mhz 16Mhz 
I/O 13ch 13ch 





UART 1ch 1ch 
I2C 1ch 1ch 
タイマー  8bitx2、16bitx1 8bitx2、16bitx1 





開発言語  C 言語  Sketch 
開発環境  HEW4 Aruduino 
書込み  専用デバッガ E8a Aruduino Uno 
I/F USB USB/Serial 






































6 DIP20：Dual Inline Pinの意味で、2列に足が配列
された ICパッケージ。20はピンの数を表す。 
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図 11の写真を除く全ての図表、写真等は著者が作成撮影
したものである。図 11の写真は試用対象者から提供され
た。 
